「フェザートップ」と文学市場 by 藤沢, 徹也




「フェザートップ: 教訓となった伝説」(“Feathertop: A Moralized Legend”) は『インターナ
ショナル・マンスリー・マガジン』(International Monthly Magazine of Literature, Art, and 
Science ) に 1852 年の 2 月号と 3 月号に分けて掲載され、1854 年に『旧牧師館の苔』(Mosses 
from an Old Manse) の第 2 版に入れられた、ナサニエル・ホーソーン (Nathaniel Hawthorne) 
が書いた最後の短編である。この短編は、1850 年に『緋文字』(The Scarlet Letter )、1851 年
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プのくわえていたパイプを自ら口にする。
Ⅱ
マイケル・T・ギルモア (Michael T. Gilmore) の『アメリカのロマン派文学と市場社会』
(American Romanticism and the Marketplace) に沿って、その当時の市場の状況を概観して















し、「フェザートップ」の執筆動機を考察したい。1851 年 1 月 26 日に『七破風の屋敷』が完成
し、4 月 9 日に出版される。6 月頃『ワンダーブック』(A Wonder-Book for Girls & Boys) の
執筆を始めて、7 月 15 日にフィールズ (Fields) にその原稿を送っている。7 月 22 日にはブリ
ッジ (Bridge) に次のロマンスを考えていると手紙を書いており、それに関連する本を読んで、











判事は内面を隠したその外面の良さで金儲けをしている (102-06)。ホーソーンは 18 章で突然
1 人称の語り手を登場させて、死んだ判事を激しく非難していることからもわかるように、そ
－44－









場を意識して結末を明るくしようとしている旨を 1850 年 11 月 29 日の手紙に書いているが、
















I don’t know what I shall write next. Should it be a romance, I mean to put an extra 
touch of the devil into it; for I doubt whether the public will stand two quiet books in 
succession [The Scarlet Letter and The House of the Seven Gables ], without my losing 
ground. As long as people will buy, I shall keep at work; and I find that my facility of 
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げ、それと同程度の似たような本がたくさん出ているが、10 万部単位で売れていると嘆いてい
る。ちなみに、『緋文字』は出版されて半年後に 6,000 部、その後彼が死ぬまでに 7,800 部売れ
たに過ぎない(I xvi)。1853 年に G・B・パトナム (G. B. Putnam) はホーソーンに短編集『旧





か。その 2 週間後の 2 月 2 日に同じくティックナーにファニー・ファーン (Fanny Fern) とい
う女性作家の作品が面白く、彼女を賞賛していると手紙を書いている。
In my last, I recollect, I bestowed some vituperation on female authors. I have since 
been reading “Ruth Hall”; and I must say I enjoyed it a good deal. The woman writes as 
if the Devil was in her; and that is the only condition under which a woman ever writes 
anything worth reading. Generally women write like emasculated men, and are only 
distinguished from male authors by a greater feebleness and folly; but when they throw 
off the restraints of decency and come before the public stark naked, as it were—then 
their books are sure to possess character and value. Can you tell me anything about 
this Fanny Fern? If you meet her, I wish you would let her know how much I admire 














ホーソーンは 1844 年に、雑誌のための短編執筆が「この世の中で最も儲からない仕事」(XVI 
23) だとヒラード (Hillard) に手紙を書いている。実際、短編を 12 編書いてほしいとグリズウ
ォルド (Griswold) に頼まれるが、1851 年 12 月 15 日に、「その種の作成に費やされる思考と
－46－
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困難は、長編に必要とされるものより非常に大きい」(Ⅹ 525)と言って断っている。時間がたま
たまあったから「フェザートップ」を書くことになったと思われる。というのは、12 月 4 日の










ートブックス』(American Notebooks) の 1849 年 3 月 16 日(金)にあり、これに白羽の矢が立
てられたと考えられる。
A modern magician to make the semblance of a human being, with two laths for legs, 
a pumpkin for a head &c—of the rudest and most meagre materials. Then a tailor helps 
him to finish his work, and transforms this scarecrow into quite a fashionable figure. 
N.B.—R.S.R. At the end of the story, after deceiving the world for a long time, the spell 
should be broken; and the gray dandy be discovered to be nothing but a suit of clothes, 
with these few sticks inside of it. All through his seeming existence as a human being, 
there shall be some characteristics, some tokens, that, to the man of close observation 
and insight, betray him to be a mere thing of laths and clothes, without heart, soul, or 






To make a story out of a scarecrow, giving it odd attributes. From different points of 
view, it should appear to change,－now an old man, now an old woman,－a gunner, a 
farmer, or the Old Nick. (VIII 185) 
かかしが様々な人間や悪魔に変わるという内容で、「かかし」が構想の中心となっている。
－47－
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先ほどのギャスケルへの手紙によると、「フェザートップ」は、最初に依頼のあった『ナショ
ナル・イアラ』(National Era) に売ることを考えていたが、破格の 100 ドルを約束されていた
にもかかわらず、躊躇して『インターナショナル・マンスリー・マガジン』に売ることにする。
その理由が「登場人物にいくぶんグロテスクなところがあり、それゆえその雑誌 [『ナショナ






ェザートップ」は 100 ドル未満では売らないと書いている。参考までに、「イーサンブランド」 
(“Ethan Brand”)、「メインストリート」 (“Main Street”)、「偉大な石の顔」(“The Great Stone 
Face”) の平均原稿料が 8ドル 33セント (Stewart  92-93)、「雪人形」が 50ドル (Miller 317) 








れるものがある。1843 年の 8 月 8 日の『アメリカン・ノートブックス』に「ティークが書いた
物語」(“tale of Tieck”) を読んでいるとあり、これはDie Vogelscheuche、英語で「かかし」と
いう意味のドイツ語の本であろうと推測されている。その本のオープニングの章の基本的なア
イディアが 1849 年 3 月 16 日の『アメリカン・ノートブックス』への書き込みと一致し、その
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Shall I confess the truth? At its present point of vivification, the scarecrow reminds me 
of some of the lukewarm and abortive characters, composed of heterogeneous materials, 
used for the thousandth time, and never worth using, with which romance writers (and 






























Told Tales)の 3 版が『七破風の屋敷』が出版される 1 ヶ月前に出版されており、そこには 1851
年 1 月 11 日付の序文が付けられている。それには、初版は全く売れなかったことを受けて、こ
う書かれている。 
－49－
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They [= Each story] have the pale tint of flowers that blossomed in too retired a shade
－the coolness of a meditative habit, which diffuses itself through the feeling and 
observation of every sketch. Instead of passion, there is sentiment; and, even in what 
purport to be pictures of actual life, we have allegory, not always so warmly dressed in 
its habiliments of flesh and blood, as to be taken into the reader’s mind without a shiver. 
Whether from lack of power, or an unconquerable reserve, the Author’s touches have 
often an effect of tameness; the merriest man can hardly contrive to laugh at his 
broadest humor; the tenderest woman, one would suppose, will hardly shed warm tears 
at his deepest pathos. The book, if you would see anything in it, requires to be read in 
the clear, brown, twilight atmosphere in which it was written; if opened in the sunshine, 



































ソーンは「理想の読者」(The Gentle Reader) について、完成した最後の作品である 『大理石









“Poor Feathertop!” she [Rigby] continued. “I could easily give him another chance and 
send him forth again tomorrow. But no; his feelings are too tender, his sensibilities too 
deep. He seems to have too much heart to bustle for his own advantage in such an empty 
and heartless world. Well, well! I'll make a scarecrow of him, after all. ’Tis an innocent 
and useful vocation, and will suit my darling well; and if each of his human brethren 
had as fit a one, ’twould be the better for mankind; and as for this pipe of tobacco, I need 
it more than he! ”  (X 246) 
「もしフェザートップの人間の仲間のそれぞれが一番合った仕事に就くことができたら、人間
にとっていいのに」と仮定法で書かれている。ホーソーンはハーマン・メルヴィル (Herman 
Melville) が「ホーソーンと彼の苔」(“Hawthorne and His Mosses”) (348)で言う「表面を読み













































ンスは 8 年後の 1860 年まで待たなければならなかった。「理想の読者」を切望しながら、生活
－52－
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